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2．Comments　on　tlle　Stm6tl1鵬of　S■a施，g　TheoW：
　　2．1ABriefSu㎜皿孤yofHisTheory
　　　In　this　section　I　wiII　summarize　Sra伍a’s　theoretica1stmcture　on
“Production　of　Commodities　by　Mea皿s　of　Commodities”in　order　to
a∀oid　misunderstanding　his　theory．Sta廿ing　with“Production　for
Subsistence”in　Chapter　I，and　after　explaining“Production　with　a
Surplus”in　Chapter　II，Sra鉦a　Presented　an　economic　system　in　a
self－replacing　state　consisting　of　a　set　of　commodities．In　Chapter
I，his　mode1gives　the　fo11owing　assumptions：
　　（a）An　extre血ely　simple　society　produces　just　enough　commodities
　　　to　n工aintain　itseIf．
　　（b）C0エnmodities　are　produced　by　separate　industries（or　sectors　in
　　　my　terminology）and　are　exchanged　for　one　another　at　a　market
　　　he1d　after　the　harvest．
　　（c）Commodities　are　used，in　part　as　sustenance　for　those　who
　　　work，and　for　the　rest　as　means　of　production．
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　（d）Each　commo砒y，w肚ch　initial1y　was　distributed　between　the
　　　industdes　according　to　their　needs，　is　found　at　the　end　of　the
　　　year　to　be　entire1y　concentrated　in　the　hands　of　its　producer、（He
　　　ca11s　these　re1ations　‘the　Inethods　of　production　and　productive
　　　consumption．’）（Sra丘a，ψ．励．P．3）
　　（e）There　is　a　unique　set　of　exchange一∀a1ues　which　if　adopted　by
　　　the　Inarket　restores　the　original　distribution　of　the　products　and
　　　makes　it　possib1e　for　the　process　to　be　repeated；such　values
　　　spring　directly　from　the　methods　of　production、（oヵ．o狐p．3）
If　we　de五neρ｛，ρゴ｛，％，and伽respectiYe1y　as　fol1ows：
ρ｛・・・…the　quantity　of　co工n㎜odity　｛　Produced　in　the　ε　th　sector　（o工
　　　　　industry）　during　a　certain　period　（or　annuany　in　Sra迂a’s　mode1），
Q〃・・…the　quantity　of　commodityプfrom　theパh　sector　to　theタth
　　　　　sector（or　quantity　anmany　used　by　the6th　sector）which
　　　　　produces　ρ毒，
σ｛……a　mit　of　the　commodityクsuch　as　ton，quarter　etc．，
カ毒・・・…the　∀alue　of　unit　of　the　4　th　coηユmodity　which，if　adopted，
　　　　　restores　to　the　initial　position，
the　conditions　of　production　can　be　written　in　general　tem1s　as
follows：
　　　　　ρuψ。十Q。。σ。十……十ρ祀ユ伽＝ρ、σ。
　　　　　ρ。。σ。十ρ。幽十……十ρ刑。伽≡ρ幽　　　　　　　　　（1）
　　　　　ρ。冊σ。十ρ里吻十……十ρ刮刑伽＝ρ旭伽
The㎜ode1at　this　stage　is　assumed　to　be　in　a　se1f－rep1acing　state　so
that
　　　　　（ρ。工十ρ。。十……十ρ。π）σ。＝ρ、σ。
　　　　　（（～21＋（ら2＋・・・…　十（ら冊）σ2≡02σ2　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　　　　　（ρ刑。十ρ砲。十……十ρ冊皿）¢帆＝ρ珊伽
As1ong　as　we　fo11ow　his　example　mode1of　three　commodities，we
have　the　genera1form　written　above．That　is，his　examp1e
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　工O0
　　　　240qr－wheat＋12t．iron＋18pigs－450qr．wheat
　　　　　90qr・wheat＋6t・iron＋12pigs→21t．iron　　　　　　　　　（3）
　　　　120qr－wheat＋3t．iron＋30pigs→60pigs
艘11111πド1一慨g芦「（・）
is　equivalent　to　our　general　form：
［婁11111111［ll」一［llll　（・）
　　　After　so1ving　this　equation　system　we　obtain　each　exchange　rati0
between　the　two　variables　out　of　three，such　as：
　　　　　10qr．wheat；1t．iron＝2pigs．　　　　　　　　　　　　　　　（6）
He　cal1s　these　exchange　ratios“the　exchange－Ya1ues　which　ensure
replacement　a11round．”19j
　　　But　his　equation　system　of　the　conditions　of　production　is　of　the
fOllOWing　fOrm：
　　　　　Q1ψ1斗Q2ψ2＋・・・…十ρ睨ψ刑＝Qψ1
　　　　　Q。ψ。十Q。画十……十ρ加。加＝Q幽　　　　　　　　　（7）
　　　　　Q。冊カ。十ρ。冗力。十……十Q冊祝加＝Q刑加
whereかis　deined　as　the　value　of　unit　of　the　commodity5．（功、〃．
p．4）Comparing　the　equation　system（1）with（7）rises　the　fo11owing
queStiOnS：
　　　　　To　what　dimension　does　the　conceptかbelong，absolute，relati∀e
　　　or　other　dimensions？　And　to　what　domain　doesかbelong，▽a1ue，
　　　price　or　other　domains？
As　I　mentioned　abo▽e，the　entity　of　the　value　of　commodites　can　not
be　disclosed　in　itself．The　exchange　value　he　ca11ed　wi11be　pr0Yed
mereIy　the　exchange　ratio　or　relative　price　in　my　ter㎜ino1o鮒．And　the
19）　Sraffa，＝P．，
　l00
｛〃6．，P．4．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101
fact，that　various　kinds　of　concepts　such　as　the　wage，annual　quantity
of　labour　and　inco血e　are　not　deined　in　usua1way　in　economics，makes
his　theory　not　so　understandable　that　I　wi11treat　it　with　my　procedures
to　reach　the　same　conc1usion．
　　　In　Chapter　II’Production　with　a　Surp1us，’assuming　that‘the
economy　produces　more　than　the　minimum　necessary　for　rep1acement
and　there　is　a　surp1us　to　be　distributed’　（oカ．αま．P．6），he　adds　the
concept　of‘the　fate　of　pr〇五ts（γ）（which　must　be　unifo㎜for　all
industdes）as　an　m㎞own’（oψ．o〃．p．6）．He　then　said　that“We
sha1l　also　hereafter　assume　that　the　wage　is　paid力03ま力o肋刎as　a
share　of　the　annua1product，thus　abandoning　the　classical　economists’
idea　of　a　wage‘advanced’from　capita1”in　section9，and“the　quan－
tity　of1abour　e皿p1oyed　in　each　industry　has　now　to　be　represented
explicitly，taking　the　p1ace　of　the　corresponding　quantities　of　subsist－
ence．”　（oψ、o〃．，P．10）
　　　　　　His　assumptions　and　reasonings　are　as　fo1lows：
　　（f）　Labouf　is　unifor㎜in　q1ユality　so　that　each　unit　of　labour　receives
　　　　the　same　wage（〃）．
　　　　　　　　　　　　　　　品　　（g）　He　ca11s　Z　the　annua1quantity　of1abour　eエnployed　in　the6th
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s　　　　industry　producingρ｛and工　is　de丘ned　as　a　fraction　of　the　tota1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
　　　　annual　labour　of　society　taken　as　unity，so　that
　　　　　　　岳　　　　　岳　　　　　　　　　　　　岳　　　　　　　　　　　　岳　　　　　　1二→一Z＋・・・…　十工十・・・…　十1二＝1．　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
　　　　　　　1　　　　2　　　　　　　　　　｛　　　　　　　　　　刑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P．10，oψ．o〃．）
For　the　sake　of　uni｛ormity　and　comparison　of　my　system　with　Sr雄a’s
model，the　following　deinitions　and　equations　wiu　be　added．
凪＿＿total　wage　paid　for　workers　in　theタth　sector（or　industry）
　　　　　　measured　in　terms　of　quantity　of　commodity　in　the〃th　sector，
ル……the　mmber　of　workers　in　theξth　sector，
ハ……the　average　labour　hours　per　worker　in　the｛th　indust町during
　　　　　　a　cer［ain　period（or　annuany）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l01
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　　　　”亙：．Σ風…the　total　wage　paid　to　worke困in　all　sectors
　　　件1
　　　　”〃＝．ΣW｛、．．the　tota1number　of　workers
　　　仁1
叫差1η…・・・・・・・…1・㎞・・・・・・・・・・…1・
　　　　　　風＝凧ハ吻冊　　　　　　　　　　　　　（9）
　　　　　　　　　　　　　　　　、．the　wage　paid　to　workes　in　the6th　sector，meas－
　　　　　　　　　　　　　　　　　ured　by　the　unit（q冊）of　the〃th　commodity
Dividing　both　hand　sides　of　equation（9）by　jV　andτ
　　　　　　缶一耕吻一　　　　　　（・・）
If　we　can　assume　that　the　labour　hours　per　worker　are　the　same　in
each　sector，then：
　　　　　τ声τ
　　　　　里As　L　is　equivalent　to凧／W，the　fraction　of　the　tota1numbers　of
　　　　｛
workers（employed）in　our　ter㎜s，20）equation（10）can　be　rewritten
aS
　　　　　　　思　　　岳　　　　　　　　　　≡z　w払．
　　　　　　wτ　　　毒
Therefore　we　obtain　the　folIowing：
　　　　　（Q、・q。・Q。鮒　十ρ刎伽）（1・π）・凪一ρ。σ匝　　（11）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　wτ
If　a　certain　quantity，Xψ，of　the｛th　commodity　is　substituted　for
the　other　quantity，X〃，o土theゴth　commodity（｛，ゴ＝1，2，…．．、，刎）
　　　　　X・σ・＝X晩≡……＝畑・＝……≡X吻巨・…・・＝X冊伽　　　（12）
and　choosing　the〃th　coniInodity　as　a　standard
　　　　　知一伽・如一伽一薫伽一1刑　　（・・）
0r
　　　　　　・・一X冊一1ユ，σ」Xl一リ、，，伽一X』リ祀一・　（。・）
　　　　　伽　X・　伽　X。　　　α冗　X冊
20）Co勿伽thede五niti㎝が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
of　Sra甜a．oカ．6〃．，P．10．
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リ、is　a　kind　of　exchange　ratio　which　we　may　cal1relative　price．
　　　Thus　equation　（11）wi11be
　　　　　（ρ、、・・。Q毘。σ・。＿。ρ机。伽）（1・γ）・風＝Q、％（15）
　　　　　　　　　伽　　伽　　　　伽　　　wT伽　伽
Or
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岳　　　　　（（～1棚1＋Q2〃2＋。。．．．．十（～珊〃帆）（1＋γ）十1二ηr＝（≡｛洲　　　　　　　　　　　　（16）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛
This　equation　is　a　fundamenta1equation　of　Sra伍a’s．He　regardedか
as　the　va1ue　of　a　unit　ofタth　commodity　in　page4，but　subsequently
he　treated力｛as　the　relati▽e　pdce，as吻in　n1y　de丘nition。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岳　　　　　（ρ・・リ・十ρ・・リ・十……十ρ冊・リ冊）（1＋・）十Z。π≡ρ・リ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岳　　　　　（ρ1・リ・十ρ・・リ1＋……十ρ刑1リ柵）（1＋・）十Z，豚≡伽・
　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・…　■・・…　“・・・・・…　■・“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　　　　　　　　　　　（17）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畠　　　　　（ρ。〃。十Q洲十……十ρ抽仇）（1＋γ）十ZW＝ρ舳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岳　　　　　（Q1抽リ1＋Q2冊リ2＋……十Q舳リ砲）（1＋グ）十L　W≡Q抽リ冊
　呂1二　is　de丘ned　as　a　fraction　of　the　total　annual1abour　of　society　so　that
　包
　　　　　　　壇　　　　岳　　　　　　　　　　　里　　　　　Z　→一1二　’ト・・・…　→←五　≡1．
　　　　　　1　　　　2　　　　　　　　　　刑
When　summing　up　the　both　sides　of　each　equation　in　terms　of　sectors
　　　　　　珊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地　　岳　　　　珊
　　　　　Σ（ρ1〃1＋α物十……十ρ刑舳）（1＋7）十ΣZ　W≡Σρ舳　　　　（18）
　　　　　｛＝1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛≒1　｛　　　　｛’1
差／・宮音1／炉毫、無〃・噂；一γ1
and　dividing　both　sides　of　equation　（19）　by　rρ
　　　　　　呈。，ξ／・旭一刺炉姜、差、ξρ一一・巽，幹・
（19）
（20）
we　can　obtain　the　concept　of“the　value　of　a　set　of　commodities　or
‘composite　commodity’as　it　may　be　cal1ed，which　forms　the　nationa1
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income，we　make　equal　to　unity．”21〕（oψ．肋．p．11）
　　　In　Chapter　III，‘Propo廿ions　of　Labour　to　Means　of　Production，’
Sra鉦a　assumed　that“We　proceed　to　give　the　wage（〃）successive
values　ranging　from1to　O：these　now　represent　fractions　of　the
nationa1income，”（o力．c〃．，p．12）and　said　that“When　we　make　the
wage　equal　to　zero　and　the　who1e　of　the　net　product　goes　to　proits，
in　each　industry　the　value－ratio　of　net　product　to　means　of　production
necessari1y　comes　to　coincide　with　the　genera1rate　of　pro丘ts．How－
ever　di並erent　from　one　another　they　may　have　been　at　other　wage－
leve1s，at　this　1evel　the’va1ue－ratios’of　a11industries　are　equa1．
　　　It　fo1lows　that　the　only　‘va1ue－ratio’which　can　be　in▽ariant　to
changes　in　the　wage，and　therefore　is　capab1e　of　being‘recurrent’in
the　sense　de丘ned　in§21，is　the　one　that　is　equa1to　the　rate　of　proits
which　corresponds　to　zero　wage．And肋励is　the‘balancing，ratio－
　　　We　shall　ca11肋κ伽舳7肋ψがo〃8the　rate　of　pro丘ts　as　it
would　be　if　the　whole　of　the　national　income　went　to　pro血ts．And
we　sha11denote　by　a　sing1e　1etter，R，the　two　coincident　ratios，
namely　the　l〉【aximum　rate　of　pro趾s　and　the‘balancing，ratio　of　net
product　to　means　of　production．”　（o抄．o〃．p．17）
　　　Mathematica1ly　descdbing　this　theory，we　sha1l　have　the　fol1owing：
　　　　　（ρuリ。十ρ蛆リ。十……十ρ柵。リ珊）（1＋”）＝ρ、リ。
　　　　　（Q。。リ。十Q珊リ。十……十Q冊。リ柵）（1＋刷＝Q。リ。
　　　　　　　　　　　　　　　　…　“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　“・■・　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
　　　　　（Q1〃1＋Q2〃ヅト……十Q冊〃冊）（1＋1～岳）…Q舳
　　　　　（ρ、抑リ。十ρ。皿リ。十・・一十ρ舳リ冊）（1＋刷＝ρ抑吻
Summing　up　both　sides　of　the　equation　syste㎜（21）we　can　obtain
the　fo1lowing　equation
ゑ／・づ、外一噌、ゑρ榊一γ・ （22）
21）　rρis伽mtional　income　measured　by　composite　commodities　and　it　seems
　　to　be　di伍erent　fromγ1andγ，b1ユt　essentially　it　is　equivalent　to　the　other
　　two　conceptsγ工andγ．
　l04
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Therefore
　　　差差ρ。、リ。一γρ　　　　　　　　　（23）
　　　｛＝1ゴ＝1　　　　R咀
0r
　　　RL　γ・　　　　　　　　　　（23・）
　　　　　　　閉　　　侃　　　　　　ΣΣQ榊
　　　　　　一＝11＝1
Substituting　the　equations　（8）and　（23）　into　（19）
　　　　7　　＿十〃＝1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
　　　　足
　　　　　　　　　　　　　　　　wIn　th1s　case〃1s　equa1to　　，and（24）can　be　rewrltten　as，　　　　　　　　　　　　　　　　γQ
　　　7＝”（1一〃）　　　　　　　　　　　　　　　（25）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫Dividing　both　sides　of　each　equation（17）except　the　term工〃and
（21）byρ｛we　can　transform　the　equations（17）and（21）into　the
equations（26）and（27）with　the　technologica1matrix　as　fo1Iows：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫　　　（α11リユ十α21リ2＋……十α砲1リ碗）（1＋γ）十五1W＝リ1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畠　　　（α12リ1＋α22リ・十……十α刑・リ刑）（1＋7）十1・2W＝リ2
　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　■・“・・・・・・・・・・・…　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　　　（α1〃1＋α2〃2＋・・・…十α刑〃刑）（1＋7）十工W＝閉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岳　　　（α1抑リ1＋α2〃2＋…“・十α冊冊吻）（1＋7）十工W＝リ旭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊
and
　　　（α11リ1＋α里1リ里十……斗伽1吻）（1＋R岳）＝リ1
　　　（α12リ1＋α22リ2＋・・・…十α祀2吻）（1＋亙岳）＝リ2
　　　　　　　　　　・“・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27）
　　　（α1〃1＋α2〃2＋・・・…十α刑〃刑）（1＋亙畠）≡吻
　　　（α1〃1＋α里柵リ2＋・1・…　十α皿〃冊）（1＋R畠）＝リ冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105
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With　the　same　procedure　of　so1ving　these　equation
get　the　samθresult　as
　　　　　　7　　　　　　　　　＝1一〃．
　　　　　　硲
SyStemS，W 　Can
（28）
　2．2　0n　the　Standard　Ratio
　　　Here　I　wil1raise　the　fo1lowing　questions　on　Sra血a’s　system．
　　　　　1．　Is　the　standard　ratio　（R岨）　the　same　in　the　di伍erent　sectors　P
　　　　　2．What　about〃Can　we　ca1lγthe　rate　of　proits？
In　rep1y　to　these　questions，I　will　show　more　generalized　cases　with
eYery　relevant　ratio　in　each　sector　by　using　my　scheme．The　gener－
alized　reproduction　scheme　is：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＋γ。β。
　　　　　αnリ1＋α21リ2＋　　＋α蜆1リ刑十　　　　　μ1＝リ1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α。十1＋γ。β。
　　　　　α、、リ、十、里里リ，十　。α冊里リ刑十1＋γ・β・μ，ニリ，　　　（29）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α里十1＋γ。β。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＋γ刑β旭
　　　　　α1刑リ1＋α里皿リ2＋　　＋α冊冊リπ十　　　　　μ冊＝リ冗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α冊十1＋γ抑β刑
And　if　every　proper　ratio　can　be　assumed　for　each　sector　we　have
the　following　equation　system：
　　　　　（α・・リ・十α・・リ・十一・十α舳）（1＋R。）呈リ・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畠　　　　　（α12リ1＋α22リ，十・・・…十α刎リ冊）（1＋R皇）≡リ2　　　　　　　　　　　　（30）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　里　　　　　（α。柵リユ十伽リ。十……十α抑洲）（1＋R）≡リ抑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兄
From　the　equation　systems（29）and（30）
　　　　　（、、旭リ、。α、、リ，。　・α柵。リ刑）R岳一1＋淋μ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛α・十1＋γ柚
or　from（30）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吻　　　　　αユ〃1＋伽リ2＋　　＋α刎リ冊一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＋R
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　l06
（31）
（32）
107
and　from　（30）
　　　　　α1。リ1・α，丑。，…　α刑。リ冊＝リ。一1＋淋μ也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α｛十1＋γ紬
Then　we　can　obtain　the　fo1lowing　set　of　equation　system．
　　　　　　　　リ。　　　1＋γ。β。
　　　　　　　　　　　　iリ1一　　　　　　　μ1　　　　　　1＋ガ　　α・十1＋γ・β・
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　リ皇　　　　　　　　　1＋γ2β2
　　　　　　　　　　　　一リ2■　　　　　　　　μ里　　　　　　1＋亙5　　α・十1＋γ・β1
　　　　　　　　　　2
（33）
（34）
　　　　　　　　リ皿　　　　　　　　　1＋γ柵β皿
　　　　　　　　　　　　　一リ蜆一　　　　　　　　μ皿　　　　　　1＋ぜ　　α弼十ユ十γ冊β冊
　　　　　　　　　　伽
If　the　re1ative　price吻is　equa1to　the　relative　valueμ壱
　　　　　　　　　1　　　　　　α也
　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（35）　　　　　　　1＋ぜ　α1＋1＋榊
　　　　　　　　　　　｛
0r
　　　　　五㌧1＋γ柚　　　　　　　　　　（36）
　　　　　　　｛　　　α也
　　　　　　　岨Thus五depends　on　the　organic　composition　of　capita1α。，the　rate　of
　　　　　　　｛
surp1us　valueβ｛and　the　capitalists’propensity　to　consumeγ｛in　the｛
th　sector　Ifβ。＝βandγ。＝γcan　be　assumed　as　K　Marx　p1aus1bly
　　　　　　　　　　　　　　　岨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　里assumed，then　R　depends　only　onα｛．This　conc1usion，that　R　is
never　constant，is　important　because　the　organic　composition　of　capita1
α｛is　di妊erent　from　that　in　our　economic　society．Contrary　to　Sra丘a’s
assumption　that　R　is　constant，Marx　tried　to　exp1ain　the　Yery　cause
of　the　occurring　di伍erences　ofωamong　the　sectors．　But　to　return
to　Sra伍a’s　constant　assumption　on亙宙，from　the　equation（35）we　get
急／鵠一差／、、島。／ （37）
If　the　standard　ratio　is　only　one　variable　R里，
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aS
　“
．ΣQ洲
一＝1
1＋灰岳
一，ξ／、。篤。β。／ （38）
then
R；
ゑ／、。辛1等β。／ρ舳
Ifβドβ
then
、ξ／、。畿包β。／
andγ奇＝γ
1～岳’＝（1＋γβ）
，ξ／、。筆、β／
，ξ／、絆、β／
（39）
（40）
And　ifα。is　assumed　to　be　the　same　asαin　al1sectors，which　is　a
single　ratio　between　income　and　invariable　capita1in　my　scheme．
　　　　　Rl」（1＋γβ）　　　　　　　　　　（41）
　　　　　　　　　　　　　α
1…三岳in　Sra伍a’s　system　is
　　　　　”一7　　　　　　　　　　　　　（42）　　　　　　　　　1一〃
and〃：γin　Sra伍a’s　model　is　equaI　to1：βin　my　scheme，so　that　we
can　easi1y　obtain　the　fo11owing　re1ations　between　the　two：
　　　　　7≡〃β　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43）
0r
　　　　　　　　　7　　　　　β＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44）
　　　　　　　　　〃
Therefore　we　have：
　　　　　Rl一”β　　　　　　　　　　　（45）
　　　　　　　　　　1一〃
0r
亙』〃（”α一1）
　　　　　　（1一〃）ク
（46）
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3．　The］！肛eani二皿g　of　the　Rat60f　P1oft　r：
　　In　this　section　I　will　c1arify　the㎜eaning　of　the　rate　of　proits　by
use　of　the　genera11zed　reproduct1on　scheme　A　fmdamental　equat1on
in　the’th　sector　of　my　genera1ized　scheme　is　deined　as　fo11ows：
　　　α1〃1＋α2｛！’2＋α3〃3＋．．．．．．十α冊〃加十1～｛μ｛＝吻　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）
　　　五。一1＋淋　　　　　　　　　（48）　　　　　　α・十1＋γ・β・
　　　　．＿　　（α｛十1＋γ｛β｛）1二｛
　　　μ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（49）　　　　　　（α抽十1打祀β祀）L
　　　ムー亙”2〕　　　　　　　　　（50）　　　　　　肌ρ｛
Multiplying　both　sides　of　equation（47）by　Q｛，and　supposing　that
豚｛＝〃，andハ＝4we　obtain　the　fol1owing　equation
　　　ρ1〃1＋Q2〃2＋ρ3〃3＋・…“十ρ柵〃刑
　　　　　　　　・1＋淋　榊冗一ρ。リ。　　　　（51）
　　　　　　　　　α皿十1＋γ冊β冊　凧
　　　工岳W一五W－　1　ρ洲　　　　　（52）　　　　｛　W　　（α冊十1＋γ冊β冊）凧W
Therefore　the　wage　rates豚in　Sra伍a’s　theory　is
　　　W一　ρlW　　　　　　　　　（53）　　　　　　（α価十1＋γ刑β冊）凧
and　the　entire　system　will　be
　　　（ρ11リ1＋ρ21リ2＋……十Q刎吻）（1＋7）十五1W＝ρ1リ1
　　　（Q12リ1＋ρ22リ2＋・・・…十ρ珂2リ珂）（1＋γ）十五2π＝Q2リ2
　　　（Q1〃1＋ρ2〃2＋．．…．十ρ珂〃珂）（1＋7）十ムW＝ρ〃也　　　　　　　（54）
　　　（ρ1〃i＋Q望〃2＋……十ρ柵祀リ柵）（1＋7）十ム冊〃＝ρ〃皿
Summing　up　both　sides　of（54），we　obtain　the　following　equations：
　　　／（ρ・・リ・十ρ・・リ・十　・十ρ冊・リ祀）十（ρ・1リ・十Q桃十……十Q冊・リ・）
22）　For　simplicity’s　sake，each　subscript　f　denoting　theけh　period　is　omitted
　from　each　variab1e．
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・・（ρ・一1・・ρ洲・・ρ一リ・／・一（α刑十1驚）ポ（・・）
1幸、／（Q・リ・一工・㎜・（ρ・リr工〃）十（ρ・リ1一工・W）・・
・（伽パエ冊剛一1章、ほ伽一噌ム／
β〃Q冊
（α冊十1＋γ抑β冊）W冊’
（56）
and
債伽（伽惜紫汰ト（伽、鍔ち洲 （57）
　　According　to　the　interpretation　of　concepts　of　Keynes’system，
national　income（Iっ，tota1output　or　total　value　of　sale（λ）（strict1y
speaking，excluding　self－consumption　inside　of　each　sector　in　Keynes’
system），and　pro丘ts　are　deined　as　fo11ows：
　　　γ＝　（1＋β）珊冊　　　　　　　　　（58）
　　　　　　（α柵十1＋γ冊β冊）！V柵
　　　　　　”　　　λ≡理洲　　　　　　　　　　　　　（59）　　　　　！＝1
and
　　　π＿　β榊冊　　　　　　　　　　（60）　　　　　　（α冊十1＋γ冊β冊）凡
Developing　Sra甜a’s　system　in　terms　of　these　concepts
　　　（λ＿Y）7＝π　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（61）
aS
　　　〕r＝ノ1一乙r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（62）
　　　017≡π　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（63）
The　equation　system　combined　with　the　concepts　of　Marx’s“Capita1”
are
　　　γ＝（1＋β）γ　　　　　　　　　　　　　　（64）
　　　■4＝（α十1＋γβ）17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（65）
Then　user　cost　is
　l1O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工11
　　　　　　σ≡α一β（1一γ）　　　　　　　　　　　　（66）
The　rate　of　pro丘ts　in　Sra血a’s　theory　is　therefore　measured　by　the
same　concept　as　the　user　cost（but　in　gross）in　“The　Genera1
Theory”of　Keynes，that　is，
　　　　　叶一、．β11．、）　　　　　（・・）
In　the　Marx’s“Capital”the　rate　of　proits（∫）is
　　　　　・一。竿ブ、隼。　　　　　　（・・）
If　we　rewrite　these　re1ations　in　the　dimension　of　abso1ute　value　using
the　va1ue　of1abour　power，
　　　　　Income　　　　　　　　γF（1＋β）γ　　　　　　　　　　　（69）
　　　　　Tota10utput　　　　　　ん＝（α十1＋γβ）γ　　　　　　　　　　（70）
　　　　　User　Cost（Gross）　　　σ工＝ん一γ1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－／α一（・一1）β／γ　　（・・）
　　　　　Proit　　　　　　　　　　　　π一＝σ”
一／α一（・一1）β／乃・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡β17
Therefore
　　　　　　　　　　　　　β
　　　　　グー　　　　　　　　　α一（1一γ）β
in　the　dimension　of　the　value　of1abour　power．
1fγ＝1，・h。・。＝β
　　　　　　　　　　　　　　　　α
lfγ一〇，th。・γ一β
　　　　　　　　　　　　　　　　α一β
andα＞β，in　order　to　maintain7≧0
Ifβ≡O，then7＝O
1fβ＞α≧0，・h…一　β
　　　　　　　　　　　　　　　　　　γβ一（β一α）
　　　　　γβ≧β一αthen■≧O
　　　　　γβ≦β一αthenグ≦0
（72）
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andα≧β（1一γ），in　order　to　keep7≧O
　　　　In　the　dimension　of　relative　prices
User　Cost
Total　Wage
Proit
Nationa1Income
σ＿1α一（1一γ）β1岬祀
　　　　（α冊十1＋γ冊β冊）肌
　　　　　　　　　1Vρ仰w＝　　　　（α冊斗1＋γ冊β帥）凧
π＝肋
γ≡π十〃
　　＿｛（α一（1一γ）β）7＋11Wρ冊
（73）
（74）
（75）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（α刑十1＋γ蜆β冊）凧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿（1＋β）WQ冊　　　　（76）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（α蜆十1＋γ冊β抽）！V冊
　　　　　　　1＋1α一（1一γ）β｝γ一1　　　　　　　　（77）
　　　　　　1＋β　　　1＋β
Therefore　as　the　rate　of　proits（■）and　wages（〃）paid力osま力o肋刎as
a　share　of　the　amual　product　in　Sra血a’s　system　are
　　　　　・＝Rl（1一〃）　　　　　　　　　　　　　（78）
and
　　　　　〃＿W＿1　　　　　　　　　　　（79）
　　　　　　　　　γ　　1＋β
so　that
　　　　　　・一・岳（・1＋β）
一刈1牟β）
　　　　　　　＿　　β　　　　　　　　　　　　　　　　　　（80）
　　　　　　　　　α一（1一γ）β
Thus
　　　　　Rl＿　1＋β　一γ　　　　　　　　　（81）
　　　　　　　　　α一（1一γ）β　σ
R岨is　not　something　mysterious　but　mere－y　the　income　ratio　measured
in　terms　of　user　cost．If　we　add　a　unit　to　both　sides　of　equation
（81）
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　　　　　1＋亙』γ十σ　　　　　　　　　　（82）
　　　　　　　　　　　　　　σ
　　　　　σ（1＋刷＝r＋σ：λ　　　　　　　　　　　　（83）
Th1ユs　Sra伍a’s　mode1is　a　specia1皿odel　w㎞ch　was　proved　to　be　co血一
plete1y　included　in　my　geneTalized　reproduction　scheme．The　concept
of　the　rate　of　pr〇五t　used　by　Sra施came　from　one　of　his　premises
and　does　not　tell　the　absolute・or　ultin1ate　truth．　I　dare　say　that　his
theory　is　rather　suggestive　but　only　one　of“εtre　de　raison．”　He　runs
risk　of　losing　the　actua1relationships　or，for　that　matter　any　of　the
clues　of皿odem　economic　theories．As　long　as　he　persists　in　the
concept　of　wages　of　subsistence　for　labour　in　user　cost　and　especially
in　the　assumption　that　the　wage　is　paidヵ05チカo肋刎（，which　I　wish
to　cal1‘Sra任a’s　pitfa11’）．
4．　In　Relations　to　the　Bagic　Iaea　of　Kale6ki，s　Mod①1；
　　　In　this　section　I　wi11show　that　the　basic　idea　of，Kalecki’s　model
is　deeply　rooted　in　Marx’s　origina1reproduction　scheme　though　he
uses　teminology　in　modem　economics．As　seen　in　equation（24），the
rate　of　wage　in　Sra丘a’s　system　is　the　sa血e　concept　as　the　rate　of
share　of　labour　in　inco－ne，that　is，
　　　　　　〃＝W　　　　　　　　　　　　　　　　　　（84）
　　　　　　　　　　γ
Where
　　　　　　〃昌the　rate　of　share　of　labour　in　income
　　　　　W≡tota1wage　paid　for　workers
　　　　　　Y’＝natiOnal　inC0工ne．
Kalecki　developed　his　celebrated　work　on　business　cycle　deining〃as
fO110WS：
　　　　　　〃＿　　1　　　　　　　　　　　　　　　　（85）
　　　　　　　　　1＋（冶一1）（プ十1）
where，according　to　his　de丘nitions，23〕
　　　　　　居一t・t・1・・1㎜・・f・・1・P・o・・eds　　　　　（86）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　pr三n1e　COSt
113
　114
　　　　　　　　　tOtal　COSt　Of　raW　matedalS　　　　　　1一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（87）　　　　　　　　　　　　　　　　tOtal　WageS
Such　concepts　as　tota1vo1ume　of　sa1e　proceedsλ，prime　cost（F＋σ），
and　tota1wages（W）except　tota1cost　of　raw　materials　are　al1found
in　Keynes’“The　Ge皿era1Theory．”Accordingly，the　theory　of　Ka工ecki
seems　to　be1ong　to　the　deYe1opment　of　Keynesian　Econo正nics．　But
such　a　thought　is㎜uch　too　supe㍑cia1．I　wi1l　show　four　cases　on　the
concept　of〃as　fo11ows：
Case1：　Keynesian　Interpretation
　　　　　In　accordance　with　the　de五nitions：
　　　　　　　　　　五　　　　　尾一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（88）　　　　　　　　（F＋σ）
　　　　　ト1J一（F＋σ）一π　　　　　　　（89）
　　　　　　　　　　　　　F＋σ　　　F＋σ
　　　　　where
　　　　　　　　　　－4・・・…　tota1Y01u工ne　of　sale　proceeds拠〕
　　　　　　　　　　1干・・・…　factOr　cOst
　　　　　　　　　　σ・・・…uSer　COSt
　　　　　　　　　　π・“…　pro丘t
　　　　　「＝π十6キ・十π　　　　　　　　　　　　（90）
　　　　　　　　　　　6……intereSt　inCOme
　　　　　　　　　　r・・・…rent　inCOIne
　　　　　　　　　　η7・・・…Wage　inCOIne
　　　　　「≡π十亙　　　　　　　　　　　　　　（91）
　　　　　Supposed　that　totaI　cost　of　raw　materials　X　is　mknown
　　　　　　　　　X
　　　　　　戸W　　　　　　　　　　　　　　　　　（92）
　　　　　　　　　　　　x＋π　　　　　　フ十1一　　　　　　　　　　　　　　　　（93）　　　　　　　　　　　　　　w
23）　Ka五ecki，M。，右3ク♂、，pp．28＿29．
24）Whenλis　a　gross（net）concept
　　”θ7sα．，pp．28＿29．
　I14
，σhas　to　be　a　gross　（net）　concept，砂｛ω
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ω≡
1 w　　　w
・・南（X蒜W）π十Fγ
（94）
　　　　　and
　　　　　X一（F－W）（、。F。σ）。σ一亙一Wλ・σ　　　（95）
　　　　　　　　　　　　　π　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　π
　　　　　Or
　　　　　X一（A一γ）。（1＋「）A　　　　　　　（96）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　π
　　　　　Therefore　tota1cost　of　raw　materials　X　consists　of　user　cost
　　　　　（σ＝λ＿アっ　and　a　part　of　the　tota1output　nユultiplied　by　the
　　　　　property　income　rate　of　pro趾if　we　are　al1owed　to　ca11（5＋r）／π
　　　　　S0．
Case2：　Ohgina1Concepts　in　Marx’s“CaPita1”
　　　　　Origina1reproduction　scheme　in　Marx’s“Capita1”constitutes
　　　　　c。十眺十脇＝か　　　　　　　　　　　　　（97）
　　　　　and
　　　　　】r〃＝吻十刎＾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（98）
　　　　　in　accordance　with　Dr．L．R．K1ein，s　de丘nition25）
　　　　　0r
　　　　　γ〃＝砂圭十刎圭十〃祖砂圭
　　　　　in　accordance　with　Dr．S．Tsuru’s　deinition26〕
　　　　　where
　　　　　　　　　　　α・・・・・・…invariab1e　capita1
　　　　　　　　　　　吻　　・。．．．．variable　capita1
　　　　　　　　　　　刎工・・・…　sufplus　va1ue
　　　　　　　　　　　刎秒言……wage　advanced　from　surplus　value
25）　Lawrence　R．Klein，“Theories　of　E舐ective　Demand　and　Employment，”
　　τ肋／励閉”oヅPo肋妻6α1Eω刎刎ツ，Apri11947，which　was　reprinted　i］ユHorowitz’s
　　！吻α7κ”閉6肋d27〃1；oo閉o〃一クc5，P．158．
26）Shigeto　Tsum，・Keynes　versus　Marx：The　Methodolo駆of　Aggregates，”
　　in　K．K．Kurihara　ed、，月o∫ま一Xη榊∫ε脇亙ω刎刎た5，（New　Brmswick；Rutgers
　　University　Press，1954）．Also　reprinted　in　Horowitz’s吻倣ω6ルゐ幽閉
　　Eooπo〃！たs，PP．182－183．
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　　　　　ク苗　・・・…tota1output
　　　　　γ〃・・一nationa1income　meas皿ed　by1abo肚value，
With　these　concepts　if　we　rede丘ne　the　Kalecki’s　model，in　ac・
cordance　with　K1ein’s　deinition
ω一　眺　　　　　　　　　　　　　　　（100）
　　　　仇十閉エ
トか　　　　　　　　　　　　　（101）　　　　　α十仇
尾＿1＿か一（α十砂1）一肋　　　　　　　（102）
　　　　　　　　　　α十眺　　　　α十仇
トα，什1一α十吻　　　　　　　　（103）
　　　　　仇　　　　　　　　　　仇
we　ind　comp1ete　consistency　in　Kalecki，s　mode1with　the　con－
cepts　of　Marx‘…一9一
〃＿　　　1　　　一眺　　　　　（104）　　　　　・・（、工篶圭）（守）舳
尾一1is　the　rate　of　proits，プis　entirely　equivalent　to　the　organic
composition　of　capital　andωis　the　income　share　of1abour．
However，when　we　accept　Tsuru，s　deinition　of　income　as　the
most　faithful　interpretation　of“Capital，”Kalecki’s　system　shows
the　fo1lowing　subt1e　di丘erence　depending　on　whether　we　include
advance（刎仇）in　prime　cost　and　total　wages　or　not・
Suppose　that171エ≡眺十〃〃王，as〃is　the　rate　of　share　of1abour，
　　　　　　7㌦　　　π＾ω＝　　　≡　　　　　　　　　　　　　　（105）　　　　γ㌦十吻　　γ“
But　if　we　include　adYance（舳エ）in　prime　cost，and　tota1wages
　　　　　　伽尾＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（106）　　　　α十γ1！
　　　　　　か一（α十γ11）　脇一刎仇尾＿1＝　　　　　　　　　　　　　≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（107）
　　　　　　　　　α十γ㌦　　　α十γ㌦
　　　　α　．　　α十γ㌦・一γ、…1一γ・，　　　　　　　（108）
Therefore　in　accordance　with（85）
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1　　　　　　　　　仇十㎜吻
ω＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一・・（箒1工）（平）㍉十吻圭
（109）
　　　　　〃reduced　froIn（85）is　not　the　rate　of　share　of1abour　inincome
　　　　　deined　in（84），but　the　rate　of　tota1wages　inc1uding　advance
　　　　　in　net∀a1ue　added．We　may　say　that　the　basic　idea　of　Kalecki’s
　　　　　theory　is　thought　to　be　derived　from　M1arx’s‘｛Capital，”though
　　　　　neg1ecting　the　concept‘advance．，　He　made　the　best　use　of
　　　　　important　conceptua1structure　such　as　the　rate　of　proits　and
　　　　　the　organic　composition　of　capita1from　Marx’s　theory，and　we
　　　　　have　to　regard　invariable　capita1as　tota1cost　of　raw　materia1s
　　　　　in　Ka1ecki，s　theory．
Case3：By　Introducing　User　Cost　Instead　of　Using　X
　　　　　Replacing　X，total　cost　of　raw　materials　by　user　cost　we　obtain
　　　　　　　　　　　λ　　　　　　冶＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（110）　　　　　　　　　w＋σ
　　　　　　　　　σ　　　　　　／≡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（111）　　　　　　　　　w
　　　　　　ト1一一（W一σ）一π十・十・　　　　　（112）
　　　　　　　　　　　　　　w＋σ　　　　〃十σ
　　　　　and
　　　　　　　　　　　　σ十w　　　　　　1＋1一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（113）
　　　　　　　　　　　　　w
　　　　　Then
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　W　　　　W　　　　　ω一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　（114）
　　　　　　　　　　・・（箒嵜）（竿）豚十π十左十「γ
　　　　　Thls　case1s　conceptually　valld　m　Keynes1an　econom1cs．A㏄ord－
　　　　　ingly　comparing　this　case　with　Case1we　should　use　the　concept
　　　　　of　user　cost　mstead　of　usmg　the　tota1cost　of　raw　materia1s．
Case4　The　Va11d1ty　w1th　the　General　Reproductlon　Scheme　Inc1uding
　　　　　　　Iteration　Process
　　　　　In　my　scheme　the　concepts　ofσ，尾andプare　de肋ed　as　follows：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　117
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σ士＝α十〃。　　　　　　　　　　　　　　（115）
尾＝　ん　　　　　　　　　　　（116）　　α十五1工十乃
where
　　　－4，・・・…　tota1output
　　　〃工・・…・Purchases　of　raw　materials　from　other　sectors27）
　　　α……depreciation　as　L．R．K1ein　de丘ned　it
　　　γゲ。．…variable　capita1which　is　equal　to　total　wages　W‘
尾一1一λ1一（α十”1＋乃）一（λ1一”1）一（α十乃）
　　　　　　α十λ1‘十γf　　　　　　α十λ’；十γo
　　　　（γ1＋α）一（α十γ・）＿　”　　　　　（117）
　　■　　　α十λ∫‘十γ工　　　　　0＋λ1工十γ工
。一α十山　　　　　　　　　　（118）　　　　乃
什ユーα十ル十篶　　　　　　　　（119）　　　　　　　▽，
By　substituting　these　concepts　into　Kalecki’s　model〃，we　obtain
a　most　satisfactory　conclusion：
　　　　　　　　　　　　　1
ω＝　　　　・・（。、、岩十篶）（α十争十乃）
＝　γ1＿帆　　　　　　　　　　（120）　　　γ工十〃　　　r，
As　analyzed　ab0Ye，replacing　the　concept　of　tota1cost　of　raw
materials　by　the　concept　of　user　cost　deined　in　the　generalized
reproduction　scheme　the　idea　of　his　mode1is　entire1y　consistent
with　both　theories　of　Keynes　and　Marx．
ConcIl1sion：
　　I　would1ike　to　ca11to　the　attention　of　my　readers　that　the　main
P・・p・…　fthi・p・p・・i・t・p・…　th…　lidity・fmyg・・…li・・d
27）　Yuichi　Shinzawa，“An　Interpretation　on　the　Reprod1ユction　Process・”oψ・o狙・
　　P，22．
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reproduct1on　scheme　m　econom1cs，in　compar1son　wエth　the　theor1es　of　P．
Sra丘a　and　M，Ka1ecki，I　do　not　have　any　intentions　to　criticize　them　at
all，for　their　theoretical　ways　of　l＝easoning　and　asse工tions　are　su箇ciently
valid　only　within　their　stmctura1mode1which　they　have　de丘ned．
Before　referring　to　Sra伍a’s　system　I　had　mentioned　one　of　my　basic
attitudes　on　economic　science　in　the　Introduction　and　gave　some　com・
ments　on　the　theory　of　va1ue　by　p1acing　an　emphasis　on　the　concepts
of　phase，dimension　and　domain．
　　　If　admitted　to　point　out　pecu1iarities　of　Sra丘a’s　theory，
　　（a）it　is　necessary　to　redeine　the　concept　of‘wages　of　the　necessary
　　　subsistence　of　workers，for　it　is　so　ambiguous，
　　（b）the　assu皿ption　of　wages　paidカos彦力c肋榊which　I　ca11Sra旺als
　　　pitfa11has　to　be　exc1uded，
　　（c）it　is　mnecessary　to　assume　the　single　standard　ratio亙埋，if　we
　　　use　the　genera11zed　reproduct1on　scheme，and，
　　（d）　the　concept　of　the　ratio　of　pro丘t　グ　can　be　criticized　at　the
　　　SameleVelaS（・）．
As　a　result　we　can　conclude　that　Sraffa’s　mode1is　a　special　model
compユete1y　included　in　the　generalized　reproduction　scheme．
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